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Research Category Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
Allocation Type Single-year Grants
Research Field ⼯学Ⅲ(⼟⽊・建築⼯学系)
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼭⼾ 博晃   ⾦沢⼤学, 理⼯研究域, 技術専⾨職員
Project Period (FY) 2016
Project Status Completed (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help ¥390,000 (Direct Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2016: ¥390,000 (Direct Cost: ¥390,000)
Keywords フライアッシュ















1. フライアッシュを15%置換した試験体では, 粗⼤な空隙が減少しセメントペーストが緻密になっていた。また, フライアッシュを分級化する事により, ポゾラ
ン反応性が良好になっていた。⼀⽅, ポゾラン反応はフライアッシュ表⾯のみが関与しており, 内部組織の緻密化に貢献していた。 
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